












































Japan’s parental leave system has been reformed to be more generous to mothers, 
underpinned by the strong Japanese belief that mothers should care for their own children. As a 
result, mothers are taking longer leave than in the past. However, some critics argue that 
prolonged leave may have been a measure for children on the waiting list and that prolonged 
absence is not desirable for mothers’ careers. Furthermore, the government has considered 
mandatory paternity leave to improve the low rate of parental leave uptake by fathers. 
However, it is suggested that the government should consider the flexible leave system which 
does not prolong withdrawal from the workplace along with the expansion of a reliable public 
infant care system, instead of just focusing the low rate of fathers.
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えながら考察を進める。 １ . では制度が「母親
の就労支援になっているのか」について，厚生
労働省の「21世紀出生児縦断調査」の報告を
使って検討する。 ２ . では，待機児童対策とし
て自治体施策上，期待が大きくなっている実情
を示す。 ３ . では，先進国の中での日本の育児
休業の特徴・評価を，ユニセフのイノセンティ
研究所の報告書から紹介する。 ４ . では，政府
が梃入れする，男性の育児休業取得率アップを















ついて，第 １ 回（生後半年。当該児の出産 １ 年
前の就労状況も問うている）から第 ８ 回調査時



















は第 ４ 回（ ３ 歳半）で ５ 割を超え，子どもが年

















































































































常勤 パート・アルバイト 自営・家業・内職 無職 不詳
図 １－ ２　平成１3年出生児調査
図 １　「21世紀出生児縦断調査データに見る母親就労状況の推移
































































研究所は，報告書“Are the world’s richest 
countries family-friendly ? Policy in the OECD 
and EU”を昨年 ６ 月に発表した（Chzhen, 
Gromada & Rees, 2019）。日本は，父親が取得
可能な有給育児休業期間が最長の国として紹介
された。しかも，給付額が従前給与の何週分に
あたるかという従前給与換算値（ful l -rate 
equivalent weeks）が30. 4週であり，これらか
ら，父親にとっての育児休業としては OECD











































24 United Sta 0.0 0.0 United Sta 0.0 0.0
23 Switzerlan 0.0 0.0 Switzerlan 0.0 0.0
22 Slovakia 0.0 0.0 Slovak Re 53.1 164.0
21 Canada 0.0 0.0 Canada 26.6 51.0
20 Italy 0.8 0.8 Italy 25.2 47.7
19 Netherland 0.4 0.4 Netherland 16.0 16.0
18 United Kin 0.4 2.0 United Kin 11.7 39.0
17 Ireland 0.5 2.0 Ireland 6.9 26.0  
16 Czech Rep 0.6 1.0 Czech Rep 46.9 63.3  
15 Australia 0.9 2.0 Australia 7.7 18.0
14 Hungary 1.0 1.0 Hungary 68.2 160.0
13 Denmark 1.1 2.0 Denmark 26.5 50.0
12 Spain 4.3 4.3 Spain 16.0 16.0
11 Belgium 5.0 19.3 Belgium 13.1 32.3
10 France 5.4 28.0 France 18.0 42.0
9 Germany 5.7 8.7 Germany 42.6 58.0
8 Finland 5.7 9.0 Finland 40.4 161.0
7 Austria 6.6 8.7 Austria 49.4 60.0
6 Iceland 8.9 13.0 Iceland 17.7 26.0
5 Norway 9.4 10.0 Norway 43.0 91.0
4 Luxembou 13.6 19.3 Luxembou 31.6 37.3
3 Sweden 10.8 14.3 Sweden 34.6 55.7
2 Republic o 5.4 52.6 Republic o 25.1 64.9
1 Japan 30.4 52.0 Japan 35.8 58.0

























































Maternity Leave, Paternity Leave, Parental Leave（本文 p. 136参照）の全てが含まれる。
ユニセフ報告書（2019）の FIGURE 2・FIGURE 3を元に作成。ただし，紙幅の制約から日本・大韓民国と主な国22か国のみ










































　 …what use is a policy which technically 
allows for fathers to take leave, but is 
used by fewer than 1 percent of fathers, 
as in the case of Japan and Poland? 

























発 達 教 育 学 部 紀 要
leave uptake by fathers, would be 
another way to realize aims such as 
gender equality. Target settings is to be 
approached with caution, however, as 
such positive discrimination tools can also 
be prone to unintended and potentially 
unwe lcome consequences .  （Moss , 
Duvander & Koslowski, 2020, p. 364）
そもそも，公表される日本の育児休業取得率
は， １ 日取得であっても含められている。直近

























































代替措置全くなし 特段の分担変更なし 配置換え 併任













































































































タを使った二次分析で， ２ 歳半・ ３ 歳半の子ど
もについて，保育所児とそうでない子どもとの
認知能力（言語発達）と非認知能力（性格・行
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